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1Developing the Auspiciousness of Joseon Minhwa
in to the Context of the Modern Living Space
ABSTRACT
　 By re-examining Korean Joseon Dynasty Minhwa, I aim to develop the aesthetic sense 
particular to this style of painting, and to translate their designs and concepts in to modern daily-
life paintings, in the design context of the modern living space.
　With the rapid rise of Globalization, and development of various mass media, there is now 
easy access to the wide range of each nation’s cultural heritage. However, this phenomenon 
also risks the potential standardization of culture and design identity. Therefore, there has been 
a trend worldwide intending to recover each region's own specific cultural factors. The 21st 
century could be called an era of culture, where nations are able to express the essence of their 
ethnic heritage to the World.
　Joseon Minhwa, which have been said to contain the emotional essence of the Korean people, 
draw upon and depict daily life during the Joseon Period. Due to their free and expressive 
style, which does not fit within the more traditional painting techniques, it was designated 
secular painting and did not achieve true recognition as art work for a long time, with it’s free 
expression only having recently become highly valued.
　One of the reasons that Minhwa culture became so widely spread through out the whole 
of Korea during the Joseon Dynasty, was because of the auspiciousness nature of Minhwa 
paintings. Joseon people are also referred to as “People with Han”, Han being a word for 
resentment, but also containing within it a range of feelings that cannot easily be captured in a 
few words. 
　The Minhwa express the Korean peoples various emotions arising from constant invasions 
by other countries, civil wars, resentment of a Confucian system of class distinction, as well 
as discrimination against women in a male-dominated society. However, there is no overall 
2negative feeling on viewing Joseon Minhwa, instead, one can detect a strong will to recover 
from those negative feelings. 
　People's fundamental hopes are captured in this style of painting, through the themes of 
birth, growth, marriage and the auspicious 60th birthday. They represent people's wishes for a 
happy and healthy lifestyle, a harmonious family and success in life. During difficult times, both 
physically and mentally, Joseon Minhwa were an expression of a nations dreams and ambitions, 
and served as a motive to live a bright and optimistic life. 
　Currently in Korea there has been a gradual movement to incorporate Joseon Minhwa in 
to design, however most of these are local products which simply appropriate original Joseon 
Minhwa imagery, and designs more suitable for modern daily life have yet to be developed. 
With this in mind, I aim to look back at the origins of these paintings from the Joseon Dynasty, 
and to develop a new style of daily life paintings appropriate for today.
　Not only do I want to create an expressive reinterpretation of Joseon Minhwa, but if possible 
I want to capture its essence. Through my sense of living in modern times, I would also like 
to pass a feeling of happiness and encouragement through the paintings, in the same way that 
people from the Joseon Period were able to do for people living today.
　In order to do so, I studied and collected the data and concepts of paintings from the Joseon 
Dynasty and traditional cultural designs, and applied modern techniques such as digital textile 
printing. As a result of this research, I selected 11 topics: 「 牡丹と怪石 - Peonies and Rocks 」 「富
貴栄華 - Wealth and Honor 」「 孝悌文字図I - Character Paintings Mainly about Filial Piety I 」 「孝
悌文字図 II - Character Paintings Mainly about Filial Piety II」 「 スタ  ー– Stars 」「 立身出世 - 
Success in Life 」「虎と鵲 - Tigers and Magpies」「鶏 – Chickens」「石榴 – Pomegranates」「踊
る鶴 - Dancing Cranes 」and 「 牡丹と鳥 - Peonies and Birds」. I then created original paintings 
and from these further developed designs for wedding invitations, table napkins, sofas, cushions, 
fixtures, bedclothes, chairs, construction spaces, etc. These projects consist of actual products 
and proposed works.
　During the process of developing these products, I used the motives and symbols and 
auspicious character of the paintings from the Joseon Dynasty, but avoided using transparent 
compositions or the more easily recognizable motives of Joseon Minhwa. Moreover, instead 
3of applying the intense primary colors or color combinations found in Joseon Minhwa, pastel 
colors and bright, clear contemporary color combinations were used, suitable for modern living 
spaces. 
　I divided my work process into 3 stages, combining analogue handwork and digital printing 
technology with an aim to make something that is impossible to express either solely through 
traditional handiwork or digital processing-oriented techniques. In Stage 1, I created free 
drawings about the auspiciousness found in Joseon Minhwa based up on 5 themes: wealth, 
reformation, fortune, harmony and health. 
　In Stage 2, I created a repeat pattern by digitizing original paintings and using textile-printing 
technology. In this way, the delicate nuances of hand painting can be reproduced, multiple colors 
can be freely used, and the technology also allows for easy manipulation of size and pattern 
repeats. I then selected appropriate designs, which I felt made good use of these production 
techniques qualities. 
　In Stage 3, the pattern sizes, colors and compositions were adjusted according to the items to 
be developed. During the production process, I focused on printing on fabric, but also attempted 
to use various other materials, including woven fabrics using the Jacquard loom, and other 
techniques, such as metal etching. 
　As a result of this, an invitation card for 「牡丹と怪石 - Peony and Rocks 」 was selected in a 
contest exhibition held by ChorongBul Cards, and is now on sale. 「牡丹と鳥 - Peony and Bird 」 
was also displayed as a part of an interior design exhibition in the Gallery space 「 つくるビル - 
Tsukuru Building 」.
　Comments from people about my work often include the words 「happy」「sweet」 and 
「pleasant」 and I believe that the source of the happiness is in part due to Joseon Minhwa. By 
retaining the essence of Joseon Minhwa in a form of expression suitable for the modern living 
space, I hope I am able to create designs which could gain sympathy not only from East Asians 
who are more able to translate the auspiciousness nature of Joseon Minhwa, but also from those 





































































　第３節　朝鮮絵画における民画の位置付け      
　第４節　朝鮮民画の社会背景          　



































　　　（１）北欧スタイル (イケア , マリメッコ )
　　　（２）ピローヌ (パリ )

























　　　（１０）健康 /長寿「踊る鶴」  
　　　（１１）空間への展開「つくるビルプロジェクト（京都）」
　　　（１２） 「SOU・SOU」 と私の制作













































































　朝鮮民画とは、朝鮮時代（1392 年〜 1910 年）を中心に特定の流派に属さない画家
























宗悦は昭和 12 年（1937）2 月発行の雑誌『工芸』73 号の「工芸的絵画」という論文の
なかで、「民衆から生まれ民衆のために描かれ民衆によって購はれる絵画を民画と呼ば

















で定着したが、最近再び用語についての異論が出ている。2013 年 3 月 22 日から 24 日
まで韓国の慶州で 2 回目の民画フォーラムが開かれ、韓国の民画研究家や民画作家、
韓国美術史研究家、美術評論家などが集まった。韓国だけでなくアメリカのニューヨー























































































































































































































































　２つ目は、5 日に 1 回開かれる五日市で依頼主の要求に応え即席に描く方法で、革
で一気に描く革画、指を用いて描く指頭図、糸図などもあった。あまり時間をかけず
に即席で描くため、その値段は安かったと思われる。



































































なると替える消耗品であり、「窓戸紙」を貼るのは 1 年に 1 回秋の頃に行い、部屋全体
の貼り替えは 2 年ないしは 5 年に 1 回行っていた。民画は必ず１対（2 枚）ずつ貼る
ことを原則としていた。「雙」の概念は陰陽思想の偶数の影響であると思われる。その
ため、庶民の家でも内棟に 2 枚、子供の部屋に 2 枚、扉に 2 枚、戸棚の扉に小さいの





























































































































































29　魚蟹図に関しては以下を参照した。－ 尹烈秀、1995 p.157　－ 伊丹 潤、1975　ｐ .261( 下 )





















































































多産   多くの種（蓮の実、石榴、スイカ、マクワウリ、キュウリ、ナ
ス、葡萄）   
  棗（丈夫な種）、桃、魚、兎
家族円満   鴨、おしどり、牡丹怪石、つがいの魚、海老、雁
教化





  三餘図（三魚図）、柿、文字図（孝、悌、  忠、信、礼、義、廉、恥）
 書籍、蓮花、梅、白鷺
長寿                    十長生（ 亀・松・月・日・鹿・鶴・石・水・雲・不老草 ）、
　　　　　　 薔薇（青春維持）、兎、怪石、蝶、水仙花
辟邪                    虎、鶏、鷹、フクロウ、ミミズク、犬、霊獣（麒麟、青龍、白虎、
朱雀、  











わったのは新羅時代（BC57 年〜 935 年）の
26 代王の真平王 (579 年∼ 632 年）の時だと
いわれている。真平王の娘である善徳女王




















































































































































































36　素材に関しては以下を参考した　伊丹 潤、1975　ｐ .256 〜 257( 上 )、ホンソンフン 2009、p59 〜 62





















































    














































































　（３）　ホンジヨン (1972 〜 )
 






























































































































　1949 年アルミ・ラティアが運営した Printex が 1951 年マリメッコと名称を変えて、
今のフィンランドを代表する世界的なブランドが誕生した。マリメッコはインテリア
44　Inter ikea Systems   http://www.ikea.com  2012 年４月取得























46　ピローヌ   http://www. ピローヌ .com/  2012 年 8 月取得
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題 を 呼 ん だ。2003 年 10 月「SOU・SOU」 足 袋 EXHIBITION 




















図 36　伊勢木綿の柄と sou・sou ともコラボレーションを通しでデザインされた柄・伊勢木綿で制作した首巻き手ぬぐい
 
 










































































　(a）  「Lie sang bong」 + ハングル（韓国の文字）
図 39　ハングルをモティーフとしたデザイン
　ハングルは朝鮮の第 4 代の国王

























































































































図 47　HI-FI JET PRO Ⅱ　−　TPMR-1700（ロール形式）　
　韓国の CADONE 社の場合は転写紙にプリントしてからロール形式の転写機械で転写
する。プリント可能な生地幅は 1500mm で、長さ 15m までプリントできる。解像度は







が遅かったため普及されにくかった。しかし最近解像度も高くなり、1 時間に 70m² 以
上プリントできる高速プリンターが開発され、捺染業界はデジタル捺染の開発に高い
関心を持っている。インクも連続的に噴射するか、必要な領域だけ噴射するかにより、
continuous ink jet 方式と drop on demand 方式に分けることができる。図 48 の左側
は continuous ink jet 方式ですべてのノズルからインクを噴射し、イメージがある所
だけインクを生地に施し、イメージがない部分のインクはまた回収する方式である。
右側の drop on demand 方式は必要な所からだけインクを噴射する方式である。
図48 continuos ink jet 方式と drop on demand 方式
continuous ink jet 方 式 は、drop on 
demand 方式よりプリントの速度は早い






　デジタル化するソフトウェアとしては RIP(Raster Imaging Processor) が使われて
いる。Raster とは画面上でイメージを現しているドットの集合であり、Photoshop で
使われている方法 (BITMAP) である。コンピューターのイメージは大きく Vector と
Raster に分けることができる。RIP は Vector イメージやテキストなどを Raster に変
換し、デジタルプリントを可能にする。一般的にグラフィック作業に使われている、
Illustrator や Photoshop、CAD などでは連続的にプリントすることが難しく、速度が
遅く、様々なソフトウェアからのイメージの色彩調節が難しい。RIP はこのようなこ
とを可能にし、リピートプリントなどの機能もある。DPInnovations 社の RIPMaster、















多様な生地へのプリントが可能である。roll to roll 方式を用いて安定した状態でプ
リントをすることができる。そのため前後に２m ずつ計４m の余分が必要である。また、
長瀬産業は独自のカラーマネージメントソフトを使って色の調節を行っている。速度は
720dpi の場合６m²/ 時、540dpi の場合 12m²/ 時、360dpi の場合 20m²/ 時であり、最大





































































    
   
図 53　原画とポリエステル布にデジタルプリントされたものの拡大 (a,b)
80











































































































































    （a）　STEP1 原画制作    






































































な意見を貰った。結婚式に参加した 20 代の女性が 10 人、30 代の男性が 4人、30 代の
女性が 17 人、40 代の女性が 1人、50 代の女性が 2人、総計 34 人に意見を聞いてみた。
表8　招待状デザインについての意見



























    （a）　STEP1 原画制作    





















 (3)  教化 「孝悌文字図Ⅰ」
　
　   (a) STEP1 原画制作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　















































































    
    （a）　STEP1 原画制作
図 70　孝悌文字図Ⅱ、 55 × 550cm (each)、2012 年、キャンバス、アクリル絵の具
　



























  (c)　STEP 3 デザイン展開　 



















    
    (a)　STEP1 原画制作
　
図 74　スター、200 × 200cm 、2013 年、キャンバス、アクリル絵の具　　
　図 74「スター」は民画の「冊架図」からモティーフを得て制作した。冊架図とは朝



















































 (6)　教化  「立身出世」
    （a）　STEP1 原画制作   



























　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　















































図 83 鶏、 60 × 85cm、2011 年、キャンバス、アクリル絵の具
　図 83「鶏」は、オスとメスの鶏を牡丹と蓮花の模様とともに描いた。民画の源流と












健康、親睦などをコンセプトに、20 〜 30 代の女性向けにデザインしたもので「韓ファッ
ションテキスタイルデザイン」という韓国のコンペティションで優秀賞を受賞した。
   





























 　　（b）　STEP 2 原画のデータ化、パターン制作 
図 87　「石榴」を基にしたリピート














    （a）　STEP1 原画制作
図 89　鶴踊り、 25.5 × 36cm 、2011 年、キャンバス、
アクリル絵の具
　「鶴踊り」では、つがいの鶴が一つになって踊っている様子を描いた。鶴は実際に生









　   (b)  STEP 2 原画のデータ化、パターン制作
図 90　「鶴踊り」を基にしたリピート
「鶴踊り」原画を基にブリックリピートを用いてパターン（図 90）を制作した。
























































　お手洗いの男女のサインは、鳥をモティーフにした（図 95）。各階は 1 号室から 5


































図 98文字をテーマとした自分のデザイン　（左）　　　           文字をテーマとした「SOU・SOU」のデザイン（右）
　　　
　図 98（左）は民画の儒教の教えの 8 文字を図式化した文字図からデザインした自作
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